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Study of the History, the Configuration, and the Color of NABESHIMA─ DANTSU
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 ・観察光源 : C光源
 ・観察条件 : 2°視野
 ・測 定 径 : 11 mm






















































































江戸～明冶前期の No. 1 ｢蟹牡丹文｣ と大正時代の










中国 インド アメリカ パキスタン ブラジル ウズベキスタン 世界計
生産量 8,071 5,355 4,182 1,894 1,603 1,206 26,213
　　日本化学繊維協会編、2010年繊維ハンドブックより














































1 蟹牡丹文　 江戸～明治 127.0×89.5 3.58 40×42 1.9 6.2
2 蟹牡丹唐草文 江戸～明治 190.0×97.0 4.31 40×34 1.8 7.5
3 蟹牡丹文 明治前期～中期 186.5×91.0 5.13 42×42 2.2 8.0
4 蟹牡丹文 明治中期～後期 186.9×90.5 4.40 42×36 3.1 14.5
5 花杏葉文 明治中期～後期 191.5×92.0 4.17 44×40 2.1. 15.0
6 蟹牡丹文 明治中期～後期 190.0×92.0 4.55 38×40 2.8 10.0
7 芍薬に唐草文 明治 190.5×94.0 4.78 22×38 2.9 8.5
8 蟹牡丹文 明治後期～大正 187.5×91.5 4.19 42×40 3.1 11.5
9 亀甲に蝶花文 大正 179.5×93.0 3.50 69×50 1.1 7.5
10 蔓牡丹唐草文 大正 184.0×94.5 4.25 72×50 1.3 切断
11 蝶に七宝樹文 大正 183.5×95.0 3.64 70×54 1.1 7.5



















図 1.　鍋島緞通の測色値（L*a*b*）（佐賀博物館・美術館所蔵鍋島緞通 12 種類）
表 3.　鍋島緞通の使用色数と各色の使用頻度
No R YR Y GY G BG B PB P RP 色数
1 ― ○○ ○ ― ― ○ ― ○○ ― ― 7
2 ― ○○○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ― ― 8
3 ― ○○ ○ ― ― ― ○ ○ ― ― 5
4 ― ○ ○ ― ○ ― ― ○○ ― ― 5
5 ○ ○○ ○ ○ ― ― ― ○○ ― ― 7
6 ― ○ ○○○ ○ ○ ― ― ○○ ― ― 8
7 ○ ○ ○○○ ― ― ― ― ○○ ― ― 7
8 ― ― ○○ ○○ ― ○ ― ○○ ― ― 7
9 ― ○○○ ― ― ― ― ○ ○ ― ― 5
10 ― ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― 4
11 ― ○○ ○○○○ ― ― ― ○ ○ ― ― 8
12 ― ○ ○ ○○ ― ― ○ ○○ ― ― 7
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　The history of NABESHIMA-DANTSU which was made first in Japan and was not made afterwards and the shape and the 
color of NABESHIMA-DANTSU, which is stored in the Saga Museum, is investigated.
　The results are the following.
　1） 　NABESHIMA-DANTSU is first DANTSU whichi was made in Japan at Genroku period.　DANTSU was produced as a 
tribute and its producing method was secret.
　2） 　The material was grown as a neutralizing agent for salt, and made using reclamed cotton in the Ariake Sea.　DANTSU 
made  of cotton material was good in it’s touch and suitable for hot and humid summer climate in Japan.
　3） 　Most of pattern is “Peony crab”, which the crab looks like a peony lift s its both scissors.　Pattern is symmetrical, and 
“Kaminarimonm” around pattern is firmed all over.
　4） 　The size of NABESHIMA-DANTSU is a tatami mat （191.0×95.0 cm）.　Only one side of the warp bunches （5～
15 cm） is the characteristic of NABESHIMA-DANTSU.
　5）　NABESHIMA-DANTSU is more used yellow system, Y, GY and blue system of PB, B.
